Be Berlin 5. November 1920 * Jahirgang 3 * Prels 25 Pi.
NI. 45 *ACH]EN LINTKS


## Zum 9. November



Wir wirken, wir werken,
Wir wachen, wir walten,
Wir hüten das Feuer und schüren es gut!

Zu höheren Werken
Der Erde Gewalten
$Z u$ läutern, schüren das Feuer wir gut!


Felbftyerftänsfid teine Zublunft erfeilt neerben.

Befebl
©raf b. लबmeitow.

Borfigt iff bas beffre Teil Der Borjeђung!"

## Erich Weinert: Die demenfierte Republik

Der Minister durchmift mitt eisigen Schritten Diagonal das Arbeitsgelände. ,Ich lasse den Herrn Referenten bitten!" Der Herr Referent erscheint behende. "Exzellenz?" -
,.Da ist wieder so eine Korrespondenz,
Die sich mit einer Nachricht befaft,
Die mir nicht paft!" "
„Exzellenz, man stellt Behauptungen auf,
Für die man Unterlagen besitze."
.,Herr Doktor, machen Sie keine Witze!
Von derartigen Vorkommnissen
Müften wir doch zuerst was wissen.
Und in meinem Ressort
Kommt sowas nicht vorl -
Also dementieren Sie offiziell,
Aber, bitte, recht schnell!"
Und nun wird feste drauf los dementiert.
Wir kennen das schon! -
Z. B.: Die Sache mit dem Kronprinzensohn

Ist gar nicht passiert;
Sie wurde doch gleich dementiert! -
Reichswehrverbindung
Mit Kleinkalibervereinen?
Reportererfindung!
Fememorde? Nicht einen!

Was heifst: überführt?
Das war ja schon alles längst dementiert! -
Eventuelle
Rückkehr Wilhelms des Zweiten?
Lächerlichkeiten!
Die Frage wurde an zuständiger Stelle
Uberhaupt noch niemals berührt.
Auferdem ist sie schon dementiert! -
Am 48. Verfassungsartikel
Wird gar nichts geändert.
Den hat nur ein Referentenkarnickel
Mit belanglosen Marginalien umrändert,
Das Ministerium hat sich gar nicht identifiziert.
Auferdem dementiert! Längst dementiert -
So schreiten wir wohlbehalten
Durchs republikanische Paradies,
Von Dementis zu Dementis,
Und dürfen sorglos die Hände falten. . . .
Und eines Tages wird eine Exzellenz
Wieder eisigen Schrittes durchs Zimmer schreiten:
., Da wagt wieder eine Korrespondenz
Die haltose Nachricht zu verbreiten,
Die Republik sei in Gefahr! -
Die Nachricht ist natürlich nicht wahr!
Von der Republik weifz hier niemand was. -
Herr Doktor, dementieren Sie das!"

## Cfs gibt 3wei Sorten Ocjjen:



Die einen lőnnen ifren eigenen 23 orteif wabrnehmen,


Die anderen tönnen niaht einmal das!

## Der Grund

In Wean am Zage ber Riüteryr bes beiligen Jgnatus als Chef ber Fegierung．Ein \＄arlautentarier wirb allf ber ₹reppe des Dicids． rats von cinent Betannten an－ gebatten：＂Warum babr＇s Jyr ben Seiper mieder． zruaf ge5olt？＂Dic 2fut－ wort war：${ }^{5}$ Seil
Dfterreid）Die Sren． nung von אitdo und Stuat auf
Dic Daner net

> befonme! "

## Stargeftellt

In ber Quarta nimmt Dber． lefrer Siebredt das そhema ber Nibelungenfage ourd．

Padend fält er in die Saiten：
，14no fo sogen fie alle bie Gerrididen Seloen，der grimme Sagen，ber ben bodgemuten Siegfried eridlagen，ber edte Rönig Sunther，Sernot und Gifelher，die Jungen，ছolter， Der vieltapfere Spielmann，die barum gewugt，－furs alle die ＂Riecten bartebalo＂，wie es jo treffend beibt，zogen，ber ver－ räterifiden Einlabung E\＆els fol－ gend（，, ber verräterijden Ein． labung folgend＂，s）ever，weldhe Form ift Das？－Partizipium －Sut，刃neyer，aber โaß das präfentis mit dem Datib－Dbjett！ （Sdwäßen fein！）zur Burg des funnentönigs an ber ₹heig． Sorber nod idflug ber grimme Sagen tiefbewegt ben fäbrmann einige Male auf ben Ropf unb verbrannte aud bernad bie Sdiffe binter fid．2（ber，add， wie fam es nun，bas feiner won allen ben Gerrliden Sieden bartebald，weber Der grimme Sagen，Der ben Siegfrico er． idtagen，nod Wolfer ober irgendein anderer aus bem Sande Eqels zurüffegrte in bie geliebte Seimat，wo man fie fehntidft erwartete？Wie fam es，daf，ad，fie alle，alle ba blie－ ben？－Morif？＂
，Wag merb＇fein？Ungarn liefert niddt aus！＂

## Diagnose



Das Übel der Arbeitslosigkeit hat eine Reihe von Ursachen．Bösartig wirkt zu－ nächst die Schlafkrankheit im Reichs－ arbeitsministerium．


Verdauungsbeschwerden in Kreisen der Börsenfinanz treten hinzu．


Das Augenleiden des Herrn Dr．Brauns wirkt geradezu verheerend．


## Bierult

Sdutz uns ₹illefien fanden yor bem 刃iduter（fiete uber－ idfrift），um fid megen ifrer ₹at $3^{3}$ berantroorten．
，＂Sie baben（jagte Der æid． ter）idon Woden yorther bavon géproden，ठав Erzberger um－ gelegt merben müite．＂
${ }_{12} 22 \mathrm{Eber}$ bas mar bod nur cin Wierult，§err präfitent．＂
＂So．Sie haben fid Piftolen bejorgt uno den 2 ftentatsplant zureditgelegt．＂

Whe ein Bieruff，ein Bier－ $\mathfrak{u t f}$ ，ein tleiner Bierult！＂
，＂Sie baben ben Drt aubge． Punbidaftet und baben Erybers ger erwartet．＂
${ }_{\text {，（Ein }}$ ganz ausgejeidneter $\mathfrak{B i}$ ierulf，§eer $¥$ Päfident，wir baben uns tapurtgeladt．＂
＂Sie baben die ఖiftoten auf ifn abgefenert und ibn ge－ troffen．＂
＂2tles，alles Bieruff！＂
，＂uno Serr Erzberger ift an Den ©duffen geftorben．＂

Ja，aber Serr Präfibent，da－ für tômen $w$ ir Dod nidt，Dak Serr Exbberger Die Sade ernft genommen fat！＂

Das（Geridtt sieht fiid）sur Beratung zurïd．æorauf eछ wieber eridecint uno folgenben Weid）
${ }_{11}$ Dafe Serid）t fann fide ber zmingenden $\operatorname{Logit}$ ber 2 frgetlag． ten niddt berf（d）liefen uns prid）t Diefelben auf Staatsfoften frei．＂

## Stachus: Besuch

Wenn es an meiner Wohnung klingelt,
Bin ich von tausend Angsten umzingelt:
Was für ein Unheil will durch die Tür?
Nun, meist ist's der Gerichtsvollzieh'r.
Wir stehen in durchaus friedlicher Beziehung.
Der Vorfall ist für ihn ohne grofse Bemühung,
Er nimmt ein Formular in die Hände
Und schreibt: "mangels pfändbarer Cegenstände".
Ein vollkommen leerer, formaler Akt.
Manchmal wird noch ein wenig privat geschnackt:
„Schönes Wetter", ,daf3 ihn viele Aufträge plagen",
Ich: "das könne ich leider nicht von mir sagen".
Er tröstet mich, dafs ich auf bessere Zeiten harre,
Schenkt mir zuweilen noch eine Zigarre,
Grüfst liebenswürdig: Pfüat Eahna Cod . . ."
Also ein Vorgang ohne besondere Not.
Erscheinen auch andere Leute. „In Betreff
Nationaler Sache". Auf der Karte steht: "Propagandachef
Des Vereins . . ." für irgendein Deutschtum; eines Verbands
Zum Wiederaufbau des Vaterlands.

Sind Herren, die knarrend hinten im Halse sprechen,
Blaue Äderchen verraten einen Hang zum Zechen,
Weit vorn auf der Nase tragen sie einen Kneifer,
Und ihre Kragen wünschte man sich ein wenig steifer.
Sie bieten Prachtwerke an (gegen Monatsraten),
Die erzählen vom Krieg und von Heldentaten,
"Aus grofser Zeit" lautet häufig der Titel,
Und die Bestellscheine beweisen, daf3 staatliche Mittel
Trotz der Einschränkung, die man in sozialen Dingen find't, Für solche Zwecke reichlich vorhanden sind.
Diese Herren lade ich ein mit freundlichen Gebärden,
Mitglied des "Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold" zu werden.
Dann stammeln sie stets ein unmotiviertes: Pardon . . .
Und kommandieren sich innerlich: Go along!
Das alles ist unterhaltsam, - aber $\mathrm{n} \circ \mathrm{ch}$ andere kommen, Welche die Treppe mit letzter Kraft erklommen.
Sie halten in zitternden Händen ihren abgeschabten Hut. Dann klopft mir in allen Pulsen schmerzend das Blut.
Ich werfe die Türe zu und heule ins Tuch ....
Denn das ist des Armen bitterster Fluch,
Daf er dem noch ärmeren Mann
Kein Almosen mehr geben kann.

## ©riftesgegenwảrtig

Frau suüfe ersäbt won bem reţen grä́fliden Eifenbałnungtüct:
, 2mío mein Mana und ifat, wo firsen
зufamm'n in een'm 2bteil britter, ba
friedt ber Waggon bet Sdtentern, rummelt cen bisfen, fippt um, fällt be $\mathfrak{B o b i d}$ umg rinta und bleibt benn liejen. Da frägt mir 2hujut: , frafte bir cene Wagicrung abjebroden, Enma, oba ponft Sdaben jenommen an beime

Gecte?" - "Reene Spur", fage id, ,"altens jefunb!" Da baut or mir mit ber Fauft cens an 'n Sopp, bet 'et Doge jleid jrün und blau warbe - und bafür betamen wir benn 500 )Rart Sdabeneriak un 'ı Sduterjenฐjelo!"

EDUARD BERNSTEIN
Sozialismus und Demokratie in der großen englischen Revolution... Gebunden M. 3.-
WILHELMBLOS
Die deutsche Revolution. Geschichte der deutschen Bewegung von 1848-1849. Illustriert..... Gebunden M. 5.50

WILHELMBLOS Florian Geyer. Lebens- und Charakterbild aus dem großen Bauernkrieg... Leinen M. 2.Kartoniert M. 1.10
LIS S A G A R A Y Geschichte der Kommune von 1871. Illustriert . Geb. M. 5.-
J. S C H I K O W S K I Sitten-und Charakterbilder aus der französischen Revolution. Gebunden M. 0.60

DEMNACHSTEERSCHEINT
ALS JUGEN DSCH RIFT
A. ZWEETZ
DIE JUNGEN VON 1848
Halbleinen Mark3.-


P A U L K A M P F F M E Y E R
Deutsches Staatsleben vor 1789. Zum Verständnis deutscher Gegenwartspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leinen Mark 5.50

Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919 nebst Reichswahlgesetz. Textausgabe und Sachregister . . Brosch. Mark 0.35

HEINRICH CUNOW Politische Kaffeehäuser. Bürgerliche Silhouetten aus der großen französisch. Revolution. Kart. M. 1.30, Leinen M. 2.40 WILH. DITTMANN Die Marine-Justizmorde v. 1917 und die Admirals-Rebellion von 1918. Dargestellt nach den amtlichen Geheimakten des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses über den W/eltkrieg Broschiert M. 1.60
PAUL KAMPFFMEYER Die erste deutsche Revolution Preis M. 0.80
KARL KAUTSKY Die Klassengegensätze im Zeitalter der französischen Revolution. ....... Kartoniert M. 0.60
L. P E R S I U S Kapitän zur See a. D., Menschen und Schiffe in der kaiserlichen Flotte. . . . . Gebunden M. 3.75

Zu beziehen durch jede Volksbuchhandlung oder direkt vom Verlag

# Dive iffumidiep toum bagatife Pinoolition6 

 gymifigth sousfirnpt
sigof inainforno

Mit belegten 3ungen läuteten sic ₹urmgloten ben 2 f6ens an．．．．Novembernebel bingen，wie Puitumpen nad dem ©tiegenwaiden，nag und grau um bic Mündener शefiben\}.

Im Wadlotal ber Satidiere flirrten bie fitbernen Eporen und simnernen 刃aiftrugbectel im töniglids baberíden Bweciflang barmoniid zufammen．

Der Sumpen leette fid）mit ber Sdnelligteit
 Sie tranten in ₹reue feft，dáb das über． fduïfige Bier aus ben 2lugen und Sdnurrbartenden für Rönig unø


Sbre Boufteorbe wölbten fide und warent prafl wie frifty auf． gepumpte Fabrrab． ¡dläutce．EEs war－ als mükte aus itnen jeben Zugenblid ein Eboral zu Ebren ber Monardbie aufftigen， als läge in ifnen die Nationathymne als ©fammophonylatte ipieffereit unter der Miabel．

Den überjeugendfen berartigen Eindrua gab unter biefen Eeibgarbiften aber der Waffdier $\mathfrak{W i n j e n j}$ Worbermeier micber． In ifm erreidte fosufagen bas baberifide Sofleben feinen urge－ naltigften Wusbrud．Wic alle groken 刃änner，fo entftammte aud er bem Sdoe cinfader Eltern，bie ihn an ben wild． umbrandeten Ufern Des Glofenbadis geboren நaften．Won ba aus erflomm er über sie Unteroffisiersidute Den fteiten Mfao bis zu Den Stufen des Serriderthrones，wo er jeft in der Sobbe feines ©daffens fá，－lädelnd wie cin 2ftpenice im ©dut． auffat einer böberen ₹odter．
，Wo taafit jest su deine Dampfnuirft？＂mollte der tönig， lid）bayerifde fatidjier foeben über ben ₹ild biuuber feinen Fiameraben Mehftreter fragen，－als brauken 刃ufe auf． brauften uns（Gefdrei，zur Unverftänolidfeit gedänvft，surd） Die Diffen Wände bes Wadtotats drang．
，＂Edion wieber a Suldigung？．．．Das 彐orf hat iei＇₹reie fogar in Der fdwaren 3eit no net berlor＇n－－＂，fefte num $\mathfrak{W i n z e n s} \mathfrak{W o v i d e r m e i e r}$ ben Gedanfen，der mit der frage nad） ben Dampimürften anfing，weiter fort．＂Da wero halt Geine Majeftat ans Senfer temma muiafien．．．．．（Er werb fid balt wieder zoag＇n muiaffen von $\mathcal{Z}_{\text {ngefidet }}$ зи 2 frigefidt！！＂
，Ja，no．Gllameil tann er fid a net fergg＇n laflen，net waffr？．．Erftens tat er Daburd fein＇Nimbus verlieren， denn dös is grab a fo，ats menn su aflameit bein Riüaffer ins

 a io mär＇ba das Sdiffial Geiner Majeftãt perlaufen，net wafr？．．．und dann viertens tönten dic alferb̄dffen 乌ervn Seeridaften vor Tauter Dffationen net amal mehr auf ibren untertänigften 2 forritt fidy bemiihen，mit Reipelt zu fag＇n ．．． Denn Meniden fan ma affe，Den Zrieb verfiürt a jeber，bon ber Siüte bis sum palafte＿＿und was bem oan redot
is，dös is dem andern biflig ．．．So fag＇s $i^{\prime}$ ．．．！＇erviberte Der Satidierfamerad Mehltreter．

Drauben muds das Rufen unb Sdreien bis zur Dadrinne ber Refibens binauf．2fber fein（Sinn brang nody nidt burd

＂Sdreit＇s no zua，nado \｛dmett eudy＇s Bier umio beffer！ ．．．Prott，刃ehtreter！．．．＂
，ゆroooooft！．．＂＂－－＂Eogar ber ゆrinjregent hat uns gefennt！．．＂ fang bazu Wimjems Worbermeier in fainsin Mabtrug binein．

IJelist bift wieber in ana sünftigeren Berfaffung，Worber． meier！．．．＂
＂Sö，aber allameil in ber treu momardiifden ．．．bös mirff dir！．．＂－－＂2 2 ber beut＇Mittag baft a fet． iden bing＇madt，als obft mit bei＇m §irnfaften an an plifiuar g＇rennt warf！！．．＂
，Ja no，sa bab i a＇a Ungtüd in ser Famülic g＇gabt．刃ici tloaner Eubwigl fimmt bon ber Sdul boam－unib bat auf ＂f＂ $\mathrm{g}^{\prime}$＇idurieben！．．．，Du Difffrippi，Du breffafa＂－fag i－ ，is Dös Dei Dantbarteit Dei＇m Eönigliden Bata gegenüber？．．． Saft bu＇s Sebot idon vergcifen－auf dake es bir woblergebe auf Ěben！Dö Edani für an föniglid，baveriíden Satidier mit über breif＇s Dienftiabr！Sofbräutaus mit zwoa ＂f＂．．．2f ©osibazi wennft d＇ma mirft，nada daidjlag＇i di＇ju

＂O mei，彐orbermeier－iest friag＇n §inder ia $\alpha 0^{\circ}$ bato im Mutterleibe iosialiftifde $\mathfrak{Z}$（nidaaungen！

ITa，io idaugt＇s da fdon ber．．．．Sontt tat bode net
 idereib＇n＂．．．iebte ber ungtư̈flide Эater nod hinju－ uns lief aufø neue Gefabr，in ieine melandotiides Gtimmung

${ }_{12} 2$ 2ba，mir 2ften，mir fan no treu ber angeftammonten

Wonardte－treu bis in sen Brinobarm！．．．Proft，ছater Wordermeier！．．．Das Rönigreid foff Yeb＇n！．．．＂
＂In Emigfeit．Xmen－－$\quad$ ！＂fonnte Wordermeier gerabe nod fagen－aber darauf trinfen fonnte er niddt mebr． Denn im gleiden Xugenbliaf flog eine leere Wierflaid）e von ber Strabe ber durds Fenfer－mitten ins Wadtlotal bincin－－Pfeifen uns Gebrill binterbrein

Der Safidier Winjens Wordermeier batte nod to viel Sofs bräubausvorftellung in jeinem Sirntaften，bafe or ben $\mathfrak{B r u d}$＊ teil einer Setunde lang glauben tonnte，ber Sdjanttifd in ber ©dwemme fei mit aflen HB－ふrügen umgeftürgt．Uno wäre Diejer Wierflajde aud）nod cine Brezel und cin paar Weibrwirfte nadgeflogen，to wäre es für ibn cine fröblide Kunbe geworben．．．So aber fag die Flaidje ofnte fordees （Sefolge im Wad）tofal－und gab zu denten，was fonft nod） umgeftürst movien war．

Die Ercigniffe orauken türmten fid aber mit folder Sdunelfigteit übereinanber，DaEß ben Satid）ieren aud biefer Dentprojés cripart blieb

Der 2fusgeber ber Sofapotbefe jdob fids wie ein abge－ fboflener Preil mit feinem Fabrtad jur ₹ür berein und iderie： ，Die Soji femma！．．．2f Siebolution is ausbroda！
－－Und weg war er，wie cine Sdroabinger Nateriati－ fation．－－Da zifferten bie Satidiere im Cturnmoind， wie eine offentlide $\mathfrak{Z n f a g e}$ ，die bem Sdunse bes Publitums empfoglen ift．Die Drden aller Rönigreide auf ibrer Bruft idienen mit einemmale an cine Efeffrifiermaidine angeid）lofien $3^{3}$ fein，flapperten gleid einem Xblophon und vergagen die Söben ibrer Ћlaffen．

Binzenz Worbermeiers 2ntliz medjelte bie Farben wie bie £eitartifel politijder ₹agesjeitungen．In feiner Jugent batte er cimmal won oen Greveln einer Nevolution gelefen，in ber Efriftentebre börte er die Sdilberungen Der Stadiatoren－ fämpfe in der frena－uno beibe Eindrüafe zuiammen liefent in ibm jefst berwedjelnd Borftellungen auftauden，in benen er fid）fdon im Rampf mif ben baberiiden Söwen fah，bie von dem Wagenid）lag ber Softutiden und von den Wappen der Soflieferanten beruntergeiprungen waren．Und bas alles， it cine Sefunde 弓ujammengeprest，geniigte，um felbot 刃änner－ Kerjen，um 刃ieienfämme mit Eidenfaub und Sobwertern sum Fallen zu bringen．

Uno io fam aud ber Satidier Winjenz Worbermeier ins Wanten．2bber，of er fid umiab－wohin er fallen folle，mayen afle übrigen Shatidiere idoon mit föniglidem Knftano ver－ fdwwnden．Wobin？－－Er nabm das Niabeliegende an：Fie foüsen uno bewaften ben אöntig！．．．．Und weil sies jeber für fid von ben anberen glaubte，io erlebte jeber für fid feine Entbebrlid）teit：„2fuf oan werb＇s bann net b＇famm－$^{2}$ get＇！．．．＂Und fo empfabl fid jeber mit rubigem Sewifen． פlur in ber baberiidjen（Seid）id）te wirb für immer，wie auf Der Eandfarte won 2 frifa，cin weiker Flect unentoctten £andes Heiben，eine Jrage wiro ewig auf Xntmort warten：，2 $\mathbb{B o}_{0}$ blieben bie toniglide baberijden Satidiere，wo blieb Die Seib． garbe bes תönigs in jener शoyembernadt，wäfueno Die Eontiglide Famitie flïd）tend im Dften ber Dieftidenztadt an oen （Sd）［äudjen ifhees pante． luftigen 2futomobils ber： umflifen mugte？

Sinzenz Soordermeier aber ftano nod als ber Leste föniglid baverifde Statidier in yoller Bala． uniform cinfam wie eine Frauerweide im Wadt＝ Iotal－und ubberlegte，was jest für das Seil feiner Seele und feines Rörpers， ber auf ber lekten Jafob：－ bult cinthunbertoreiund．
neunsig 》fund mog，zu tun fei？．．．．Unס um fid für fpäter ber SNonardie zu erbalten，um ihr treu zu fein，mufte er feßt Die fludjt ergreifen．Diote Faknen zogen oraufen yor den zeridilagenen fenfterideiben porüber． Fäufte，Stiefelabiäße uno Semefrfolben folugen an bie ₹uiten，und Sduiffe fnallen burd bie Strafen．Da\＆gab ibm ben legten §iud．－———erfellte feinen Selm zu ben geleerten Maffrügen unter ben ₹ijd，unb wäre jeß̧t am liebften im Babeanzug bageftanden，als in ber weifblauen Parabebrés bes Satídiers．Im weiten 2 ogen flog ber Waffen． rodf binter bie Dfermand－uno in Feemosärmeln，rut mit Der weifen Sooie und den hatidierliden Wafferftiefeln be fleibet，ftieg er burd das WC＝Fenfer in ben Sof Ginaus．

Durd bas aufrubrftille Saffengeminfel ber 2ftftabt ftrebte er，inftinftiv wie ein Bugvoget，Dem Süben zu．Jm ©djladt． bof batte er einen Yettermann，ber war 〇beridulädter mit Dienftooknung und Solz und Rohlen frei．2tber ba ber Sat （d）ier bor ben ziegelfteinernen Mauern mit afthmatifdem Pfeifen antam，waren bie ₹ore wie zugeidmeift．

Daneben las er bie ₹afel：，Die Xnnabme bon Sinduich if wäfrend der Nadtftunden gefperrt！＂mit tiefem，feelifdeem Sdmerz．

Uno jebt lief er nidd meht，nein－er rannte mie einer， Der alfe Sparfaffenbüder ber Stabt geftoblen bafte，rannte freus uno quer von einer fimmelsriditung zur andern，um nid）t dem revolutionären Sefinbel th die Sbladotidüflet ；u faflen．．．Er munderte fid jegt，daf ein Merids fo laufen fonnte．Bisber war er nur geroohnt，im Wellengang ber Fronkeidnamsprozeffion fid ourd）Die vier Evangelien fin－ Durdzuidnoiken，bor den fönigliden Pribatgemädern in ben ₹ürfüllungen ；u idnardeen und an Dienffreien Xbenden an Den Sdjenfen ber Wierfeller um feines £eibes Dtung anzu． feben ．．Uno nut je cinmal im Monat famen ieine Beine in eine empfindlidje Saft：wenn es galt，in der Soffaffe sas fauerlid verbiente Monatsgebalt von ber Bablplatte berunter－ zuftreiden ．．．Sonft evinnerte er fid）während feines §at－ idjiecieins feiner leibliden Itberanftrengung

Jest umgab ihn Walbesabnung．Rein Eaternenauge berriet ikn als monardifden Scatfdier．Der Soden zu feinen Fizigen war mit welfem £aub parfümiert ．．．Er ftand，um nidt heig $3^{34}$ Laufen，rang nad Erfrifdung．Da fiel ifm feine Drbens． flange ein，bie er fid in ben Stiefelidaft geftedit batte．．． Unb ba er fie jest an fein geblümtes femo beftete，empfand er wieder Stärfung，凡raft und Skut．Unbeforgter ftampfte er burd）Den rabmbifen Nebelqualm．Stallgerud）murbe nabe． 2（d）tlos fief er ifm nad－uns jäh frad）te es bölzern unter ibm zufammen！．．．Uno ber föniglidababerifde Satiddier Sordermeier platidte in sie vollgefülle Düngergrube bes Saukirten von Samersborf！

Er idurie，wie eben Satidiere idjreien fonnten，wenn fie in cin nidft fandesgemäfes Mitieu geraten waren ．．．So gröhlte er，daf davon fogar cin Saubirte ermadite，aus bem
 ibn gerabe nod beim S）idactsorden VI．ぶโafte erwifdite－und beraus． 30 g －－－

Worbermeier hatfe in biefen 2fugenblifen alle Sdjreffen eines Tobes． Eandibaten Durd）lebt．
，Braver Mtann，bu baft einen ₹eil ber ）ㄲonardie geretter！＂ iprad er zu bem Cau． Gitten－und fomfte inm als Entgelt einen Sänbe Drứ und fünfzig Ptennig．
$2(\mathrm{~m}$ ）Rorgen pirid）te er fid，in einen entliehenen S） $\mathrm{Hilitärmantel}$ gehüllt，in
（Forticfung auf ©etite 538）

# 玉oll-שurora, 



Die Bafflle der mirtidaft!

## Der faneibige Monardiff

(Forifefung von ©elfe 536)
bie Stabt zuriicf. Thm mar jeft alles Wucft unt Safe gemorben.

In ber Stabt mar intwiiden cine wilbe 刃epublit ausgerufen morben. Und to hatfe ibn bas Bad in ber Düngergrube um. getauft, Dấs er beidilde - Dev neuen Staatsform ein offenes Sers entgegenjubringen. "Denn was a sünftige Diegierung fei' will, fann obne foriglid) baye. rifde Satidiere net augtomma

2Bas waar' dent a Fron. leidnaamsprozefion uni a Detoberfeftremats obne uns Şatidier? . . " Unt bann wav er es aud jeiner fomitic und

Grites Cfxo Des ఝuslands
Frieorid II. auf der §riefmarfe


Der Mionardif: :"Sott lei Dant - ento

Feiner Entwifflung iduutbig, jozuiagen auf bem Damm zu bleiben.

2fm Wiftualienmartt wollte er fid) vor einem Blumenftand als äußeres Beiden ieiner Wifls. fäbrigteit eine rote Nelfe erwerben. 2fber bie maren affe idon en gros yon ben Minifterialräten, פiegierungspräf: Denten und Soofidauipicterns aufgefauft morden. Dafür aber fand er unterm Sathausbogen die abgerifiene gize cine roten Unterrods. Die band er fid ing Rnopflod. Uno beifer rädelno über ben Umitano, DaĒ Seele, Eeib und Exiftent fo leid) gefidert werben fornten, fdritt er fürbaE.

## 10000

gebrauchie, fast neue, echt goldene

## siluerne herren- u. Damen.



## UHREN

Damen-Armband-Uhren echt Sllber ges. gest. $0.800,1$ Jahr Garant. Rund oder vleredkig
 echt 14 kar. Gold, ges. gest. $0.585,1$ Jahr Garont. Rund oder vieredig
$\qquad$

## Von Nr. 6 an Fasson nech Wah <br> - 6 G. D.



a Deckel, Goid. .... 115. - fur Herren und Domen auf Anfroge , Echt sllberne, ges. gest. 0.800 Herren-Uhren fir Herren und Damen auf Anfroge , Echf sllberne, ges. gest. 0.800 Herren-Uhren
mit Sprungdeckel auf Anfroge, Versond bls zum Prelse von 15.- Rm. erfolgt nech vorheriger Einsendung des Betrages Von 16, - Rm. on per Nachnahme. Tellrahlung von $50 .-\mathrm{Rm}$. an auf Anfrage
DEUTSCHE VERKAUFS-ZENTRALE VERSTEIGERTER UHREN
Berlin-Schoneberg7, Grunewaldstrabe 27


Venus in Indien. Liebosabenteuer in Hindostan von Kapt. Deveureux, Mk. 3.50, in Ballonleinen gob. Mk. 5.50. Eline Hodistaplerin aer Llebe. Sittenroman von F. Rodenstein. Mk. 2.50 .
Dle Nidten aer Yrau Dberst. Mk. 3.50. Komtesse Marda. Mk. 3. In Ballonleinen geb. Mk. 5.

[^0]

Instifut Englbrecht, Instifut Englbrecht,
Ammetland a. See (0bbyy) SB

##  <br>  <br>  <br>  <br>  drek on privare d <br> FMNGETHALSANB 487

Neueste Aufnahmen Serion zu 6, 8, 12 Stck.
i $1.10,1.50,2.00 \mathrm{Rm}$ Voreinsendung. Nachnah. 20 Pfgemehr Meerane (Sachsen)


## Die Moralifheologie

des Helligen von Lignori und die furchtbore Gefahr derselben far die Sittlichkelt der Volker, mit einem besonders ausfahrilchen Kaplfel Ober die Ohrenbeichte. Mark 2.50

## M. DERASOR3

Hambury 92, Königatr. 36
Aulkuft manst cthwertiorigheitil Ohrensauseu, nervōs. Ohrengeranusch usw Aerztl. glänz, begut-

[^1]

## Hem Se't all heurt!

## Hem Se't all heurt?

Vun Stintfang heft's vor Freiden schot'n!
Korl Petersen, de Demokrot
un Borgermeister vun uns' Stadt. hett hüt keen Red vun Stopel loten: Vun Stintfang heft's vor Freiden schoten! Hem Se't all heurt?

Hemm' Se't all heurt?
Ut Moskau givvt dat keen Moneten.
Kuddl Köppen is ut sin Partei rutkommen,
de K.P.D. hett Vernunft annomen.
Op'n Dom verkeupt s' jümmer Jungstrumpeten:
Schickt Moskau jem nich mehr Moneten.
Hemm Se't all heurt?
Franz ut Barmbock.
wiffen, was bas roar." - Und ber 2fnjager fagt ant: „2 2fdtung! Sicr Eeipzig und Dresben. WBir börten focben cinen "Slawifden Zanj" yon Dvorál . . ."

Ceitbem நaft bieier Wienid bas Nabio. Es ift cine juibifd- 0 ofialiftifde Erfindung jur Berförung bes शationalgefübls.

## (Ein Deuticher )スann

3 Wo Dinge babe id, bie mein armes Jers erbeitern: einen Pabioapparat, mit dem id balb Europa böre, - und einer Bürofollegen, ber auf Das afferftrammfte national ift. Eines Xbenbs figt er bei mir und wir bören allerlei gute Mufit. ₹ja, bas gefăllt ibm mogl. So geraten wir in cine berrlide Seigenmuft, Dic immer idönter wito unb immer reiner unb feier. lider anfteigt. Das if Beethoven.
"Wo lommt bas ber?" fragt er chrfürdotig. - "Das fommt aus prag", fage id. - "Was, aus ber Zidedeci?" - Er reift ben אopfbörer ab, DaÉ
 verfl . . . . Fideden, son Dicier flowatiiden Dredbanbe will id lieber nidts bören. Unb es ift gemein, baf ausgeredenct diefe Wanzenbrüber uns unieren Beetboven frehlen." - Uim. - Jmmerbin cinigen wir uns nods für dicies刃at. 2ber nur beutide e ©tationen gefäfligft! 2tfo gut! §amburg, Münfter - Franlfurt nidit, bas ift cine Jubenftabt, - und bann . . . unb bann lommt uns aus £eipsig ctroas febr ©djönes in Dic Riöbre geflötet. Sicbe, bas gefällt ibm!
"Wolf'n mal warten auf den 2(nfager ${ }^{n}$, fagt er. „IW mödte bod gerne


## Landsberg a. W.

Ei, wer kommt denn da?
Da sitzt sie ja
Auf der Armensünderbanke.
Aber, die hat's nic gegeben,
Kein Gedanke!
Zwölf Verbrechen gegen das Leben!
Hier ein Mord,
und auch dort
Wurde einer massakriert

Sagt mir nur, wie das passiert, Immerfort,
Wenn man gar nicht existiert!
Wie cin Löwenbändiger
Fuchtelt, droht,
Puterrot,
Reichswehrsachverständiger:
,,Nischt war!"
Obzwar . . .

Es scheint,
Als hätt' er dunkel Doch was gemeint:
Ein Schwäre
Am Militäre?
Ein Furunkel?
Eine Warze?
Eine Schwarze . . .
Pst! M.v.L.

## 

Die jübifide Grumbtenben; ber Brianb-Gtreicmannf(d)en ఖolitif wirb alfen Weifen bon Bion unviberleglid) baburd) bemiefen, daEs ber Eintritt Deutidlands in ben
 Dicujabrstag, Die Befpredjung bon ₹jpiry (lies इbora!)


"Der Mund ist zum Zeigen da..."


2athtung, ber zweite Reiferrieb ift ba!


[^0]:    Rosen-Verlag 238 , Dresden-N 6 .

[^1]:    
    
    
    
     Berlin 33193 ) und alle Annoneon-Expeditionen. - Verantwortlich für don Inseratenteil: Rudolf Gbtze, Berlin. Erfülungsort für alle Zahlungen int Berlin-Mitte.

